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CoC+主催イノベーション・ベンチャー・アイデアコ
ンテストへの参加を通した AL・PBL・OJT の実践 
柴田 幸司†・花田 一磨†† 
 
Practice of Active Learning, Project Based Learning and On the Job 
Training through participation in CoC+ innovation venture idea contest  
 
Kouji SHIBATA† and Kazuma HANADA†† 
 
ABSTRACT 
   In this report, participation in the Innovation Venture Idea Contest sponsored by CoC + Hachinohe Block, 
which was held at a hotel in Hachinohe City, Aomori Prefecture, was summarized in FY 2016 and FY 
2017.  Specifically, it was described about the preparation for participation in the event organized by our 
university students and the experience of participation on the day. Furthermore, the significance of students 
participating in this project and the effect of education obtained were analyzed from the experience of 
participating in this event. In addition, the possibility of implementing similar contest as Hachinohe 
Institute of Technology was also discussed. 
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図?1   若沢君が作成したプレゼン用ポスタ  ー
 
? ?  
図?2   新谷君が作成したプレゼン用ポスタ  ー
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図?3   赤松（鈴木）君が作成したプレゼン用ポスタ  ー
 
当コンテストへの具体的な参加体制として、3
つのテーマにて出場する為、2016 年度は 3 チー
ムとして準備を進めた。その 1つ目は、若沢,  鈴




御システムである。また、2 つ目は新谷, 若沢, 中




する Bot 装置である。更に、3 つ目は赤松, 鈴木, 
























図?5  コンテストにおける表彰式の様子 
 
一方、運営側ではなく、一参加者の立場とし
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表?1   アイデアコンテストの教育効果の他のPBLとの比較 
項目 アイデア 


























◎ ○ × × 
7. 学外の人
との関わり ◎ ○ × × 
8．最先端




◎ ◎ ○ ○ 
10.大人数学
生への対応 △ △ ○ ○ 
11. 学生の
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訪れるものだ」、「In the fields of observation chance 
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